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OECD and the International Monetary
System in the 1960s:
Foundation of the EPC-WP3
矢　後　和　彦 　
The Working Party 3 (WP3) of the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) was founded in 1961 as a study
group for the Economic Policy Committee (EPC) of the OECD, \for the
promotion of better international payments equilibrium". Soon after its
foundation, the WP3 became an important meeting place to discuss the
overall strategies of the world economy. Chaired by Emile van Lennep
(later Secretary General of the OECD), the WP3 brought together not
only the brightest agents of the OECD member countries, but also
representatives of the BIS and the IMF. Depending upon archival studies
on the OECD documents, this article aims to make clear the role played
by this working group during the early 1960s, especially in relation to
the international balance of payments equilibrium and capital market
liberalization.
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* 本研究は JSPS 科研費基盤研究（B）研究課題「1970 年代における国際通貨・金融システムと
OECD」（課題番号 24330111）による成果の一部である。
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1) WP3 の議事録および報告書類はパリの OECD 本部文書室（OECD Archives）の CPE/WP3
系列に所蔵されている。WP3 創始期の議事録には一部に欠落があるが、筆者は欠落部分につ




























史』（有斐閣、2007 年）第 10 章を参照。国際金融機関については膨大な研究があるが、IMF
については伊藤正直・浅井良夫編『戦後 IMF 史』（名古屋大学出版会、近刊）、BIS については
Gianni Toniolo, with the assistance of Piet Clement, Central Bank Cooperation at
the Bank for International Settlements, 1930-1973, Cambridge University Press,
2005; 矢後和彦『国際決済銀行の 20 世紀』（蒼天社出版、2010 年）をあげておく。
3) バーゼル銀行監督委員会については Charles Goodhart, The Basel Committee on Bank-
ing Supervision, A History of the Early Years 1974-1997, Cambridge University
Press, 2011; 渡部訓『バーゼルプロセス』（蒼天社出版、2012 年）を参照。
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4) OECD, O.E.C.D., History, Aims, Structure, OECD, 1971; Peter Carroll and
Aynsley Kellow, The OECD, A Study of Organisational Adaptation, Edward
Elgar, 2011.
5) WP3 について比較的まとまった言及をしている著作として Robert Russell, \Transgovern-
mental Interaction in the International Monetary System, 1960-1972", in Interna-
tional Organization, vol.27, no.4, September 1973; Susan Strange, \Multilateral
Surveillance", in Andrew Shon¯eld, Hermia Oliver and Susan Strange, eds., In-


















Monetary Relations, vol.2, Oxford University Press, 1976, pp.120-175; Robert




6) 鈴木宏尚「OECD 加盟の外交過程」（『国際政治』第 140 号、2005 年 3 月）。
7) Emile Van Lennep with Evert Schoorl, Working for the World Economy, Neder-
lands Instituut voor het Banken E®ectenbedrief, 1998.
8) Heide-Irene Schmidt, \Anglo-American Relations and International Monetary Pol-
icy, 1958-69", in Ursula Lehmkuhl and Gustav Schmidt, eds., From Enmity to
Friendship, Anglo-American Relations in the 19th and 20th Century, Arbeit-
skreis Deutsche England Forschung, Band 53, Wissner Verlag, 2005. シュミットの
この論文はアメリカ・ジョンソン大統領記念図書館（Lyndon B. Johnson Library）所蔵の
WP3 資料に一部を依拠している。
9) Carroll and Kellow, The OECD, op.cit., p.58.
10) 筆者は別稿で WP3 の活動の概観を試みた（Kazuhiko Yago, \Crisis Management in






















　　 (a) 経済成長：\to achieve the highest sustainable economic growth
and employment and a rising standard of living in member coun-
tries, while maintaining ¯nancial stability, and thus to contribute
to the development of the world economy"
11) OECD の前身である OEEC については、Richard Gri±ths, ed., Explorations in OEEC
History, OECD, 1997 を参照。OEEC から OECD への再編過程については、米国立文書
館資料を駆使した益田実氏の研究を参照。益田実「OEEC 再編過程をめぐる英米関係、1959
年-1961 年」（『立命館国際研究』23 巻 2 号，2010 年 10 月）。




　　 (b) 開発援助：\to contribute to sound economic expansion in mem-
ber as well as non-Member countries in the process of economic
development; and"
　　 (c) 貿易自由化：\to contribute to the expansion of world trade on a






















後ほどなくして OECDは関税・貿易一般協定（General Agreement on Tari®s
and Trade：GATT）の予備交渉の場として機能していく。第二代の事務総
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13) Van Lennep, Working for the World Economy, op.cit., pp.103-104.
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　WP1：経済成長促進政策（Policies for the Promotion of Economic Growth）
部会。1981年に従来のWP2とWP4を統合し、新生WP1として
マクロ経済・構造政策分析（Macroeconomic and Structural Policy
Analysis）を担当する。
　WP2：経済成長・資源配分（Problems of Economic Growth and the Al-
location of Resources）部会。
　WP3：国際収支決済均衡の促進政策（Policies for the Promotion of Better
International Payments Equilibrium）を担当。




り設置された。正式名称は \Working Party Number 3 on Policies for the










14) AEF B70151, OECD, Draft Agreement by the Economic Policy Committee, 19th




B68222, Le Directeur du Tr¶esor µa Monsieur le Ministre des Finances et des A®aires
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Economiques, Compte-rendu de la 1µere s¶eance du groupe de travail No3 du Comit¶e
de Politique Economique de l'O.E.C.E., le 25 mai 1961. なお 1964 年に IMF、BIS
および日本が加盟してからはWP3 メンバーの拡充は行われていない。
16) Van Lennep, Working for the World Economy, op.cit., pp.104-105.
17) エミンガーおよび同時代のドイツにおける内外不均衡の問題については石坂綾子「1950 年代西
ドイツにおける内外経済不均衡 「社会的市場経済」のジレンマ 」（権上康男編著『新自
由主義と戦後資本主義 欧米における歴史的経験 』日本経済評論社、2006 年、所収）を
参照。
18) Russell, \Transgovernmental Interaction in the International Monetary System",
op.cit., p.442. ここでいう「5 人」とは、ファン・レネップとエミンガーの他はWP3 のメンバーで
もあったアメリカのローザ、イタリアのオッソラ、それにフランスのクラピエ（Bernard Clappier）
である。「多角的サーベイランス」については Strange, \Multilateral Surveillance", op.cit.;






























19) Van Lennep, Working for the World Economy, op.cit., p.107.
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経済学論究第 68 巻第 1 号
表 1 　WP3 初期の参加メンバー
【出所】OECD Archives, CPE/WP3(61)5; AEF, B68222, Compte rendu de la 1µere s¶eance













経済学論究第 68 巻第 1 号
にして「まったく新しく、違ったもの」を持ち込んだのか、その端緒をWP3
の第一回会合から再構成することが本節の課題である。





















ルーズ国庫局長が残した報告書（AEF, B68222, Le Directeur du Tr¶esor µa Monsieur le
Ministre des Finances et des A®aires Economiques, Compte-rendu de la 1µere s¶eance
du groupe de travail No3 du Comit¶e de Politique Economique de l'O.E.C.E., le 25
mai 1961）である。ここには事務局側の基調報告、会議メンバーの主要な発言が体系だって
記述されている。他方、WP3 の当局が残した議事録（OECD Archives, CPE/WP3(61)5,






























































21) ヤコブソン・プランについては Erin Jacobsson, A Life for Sound Money, Per Jacob-













本節では 1961年から 62年にかけてのWP3 会合を中心に、国際収支均衡
と資本移動・資本市場の主題がどのように議論されたかを追跡する。議論の中














23) OECD Archives, CPE/WP3(61)5, Afternoon, 3rd July; Afternoon, 4th July. この
会合については OECD 資料のみを参照した。
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の一定の時点における適切な均衡の達成（the achievement of a reasonable











（フランス代表・サドラン Jean Sadrin）。1961年 10月の時点ではアメリカの
国際収支が 2年程度で均衡を達成するという楽観的な見通しが語られ、しかも
24) OECD Archives, CPE/WP3(61)5, Record of the Meeting held on Wednesday, 25th
October and Thursday, 26th October 1961; AEF B68222, Compte rendu de la
5µeme r¶eunion du Groupe de travail no 3 du Comit¶e de Politique Economique de


























25) OECD Archives, CPE/WP3(61)5, Record of the Meeting held on Tuesday, 12th
December and Wednesday 13th December 1961; AEF B68222, Compte rendu de
la 6µeme r¶eunion du Groupe de travail no 3 du Comit¶e de Politique Economique de
l'O.E.C.E. この会合については OECD 資料とフランス財務省資料の双方を参照した。
26) 「賃金・物価ガイドライン」については Wesley Widmeier, \Incomes Policies and the
U.S. Commitment to Fixed Exchange Rates, 1953-1974", in David Andrews, ed.,
Orderly Change, International Monetary Relations since Bretton Woods, Cornell
University Press, 2008 を参照。
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28) OECD Archives, CPE/WP3(61)5, Afternoon, 3rd July; Afternoon, 4th July.
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29) OECD Archives, CPE/WP3(61)5, Record of the Meeting held on Tuesday, 12th
December and Wednesday 13th December 1961; AEF B68222, Compte rendu de
la 6µeme r¶eunion du Groupe de travail no 3 du Comit¶e de Politique Economique de








（this made good sense）と引き取り、国際収支への配慮から相対的に高い短
期金利が必要とされる場合、長期金利への影響を認めなければならない、と結
んだ。
この後 1961年 12月には OECDの「資本自由化に関する規約」（Code of
Liberalization of Capital Movements）が成立する。この規約は OEECの時
代に起源を持ち、OECD条約の内容を発展・定式化したものである30)。同時に













30) Carroll and Kellow, The OECD, op.cit., pp.54-55.
31) AEF B68222, Compte rendu de la 7µeme r¶eunion du Groupe de travail no 3 du
Comit¶e de Politique Economique de l'O.E.D.E. この会合についてはフランス側の資料を
参照した。フランスの代表団は後日、この会合でのフランス代表の発言を整理してメモを作成し
ている。AEF B68223, \Groupe de travail no 3, Discussion sur la France", projet,
23 f¶evrier 1962.
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32) OECD Archives, Record of the Meeting of Working Party no.3 of the Economic
Policy Committee held on Monday 5th and Tuesday 6th November 1962; AEF
68223, Compte rendu de la 9µeme r¶eunion du Groupe de travail no 3 du Comit¶e de





















促進・資本市場開放へと一気に加速した。1964 年 7 月 2 日のWP3 会合で







33) OECD Archives, Record of the Meeting of Working Party no.3 of the Economic
Policy Committee, Tuesday 26th and Wednesday 27th February, 1963. この会合につ
いては OECD 側の資料のみを閲覧した。
34) 日本銀行金融研究所資料，12929, CPE/WP3(64)22, annex II, \Procedure for Study of
Adjustment Process".
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35) 日本銀行金融研究所資料，12929, CPE/WP3(64)26, \Proposals for improving the Eu-
ropean capital market", 24th August 1964.
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下で「成長」と「均衡」を実現するためには、政策の選択肢はおのずと限定さ
れるが、WP3はその限られた選択肢のなかで、一方に大きく振れることなく
微妙な妥協点を探ろうとした。注目されるのは、WP3においてアメリカの利
害は必ずしも貫徹したわけではなく、フランスとドイツも対立ばかりしていた
のではない、という、各国の勢力配置である。アメリカ対欧州諸国、フランス
対ドイツ、イギリス対大陸欧州、というさまざまな対立の組み合わせが、攻守
ところを変えながら妥協点に向かおうとしていたのが、1960年代前半のWP3
だったといえよう。
この妥協の形成が行き詰ったころに日本が OECD・WP3に加盟し、WP3
の勢力配置も変化していく。その帰趨を歴史的に解明することは今後の課題で
ある。
なお、本稿でとりあげたWP3の議論と欧州通貨・経済統合の関連について
付言しておこう。同時代に欧州の通貨統合は、ローマ条約の「二元性」（共同
市場の建設と経済政策の協調を謳いながら国家主権には手をふれない）に制
約されて停滞を余儀なくされていた。1960年代の前半に欧州通貨委員会の委
員長の任にあったのが、これまたファン・レネップであったことは注目に値す
る。ファン・レネップは、欧州通貨委員会で成長や所得の主題について、これ
を「無視できない問題である」と力説し、通貨同盟を短期間で実現することに
疑義を呈していた36)。この議論はまさにWP3における「成長」論と一体で
ある。本稿でみたWP3の議論は、同時代の欧州通貨・経済統合の停滞と裏腹
に、米欧の妥協を図ろうとしていたことになる。欧州通貨統合とWP3の表裏
一体の関係（ある意味で逆相関の関係）は、これ以降の時期における国際通貨
体制の「フォーラム」の浮沈をみる上でも重要な変数となるだろう。（以上）
36) 当該期の欧州経済・通貨統合については、権上康男『通貨統合の歴史的起源 資本主義世界の
大転換とヨーロッパの選択 』（日本経済評論社、2013 年）序章を参照。ファン・レネップの
発言は、同書、31 頁による。
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